
















Asymmmetric Multidimensoinal Scaling is one of popular methods for 
analyzing non-symmetric similarity data matrix. Okada and Imaizumi 
proposed a model and non-metric procedure to estimate that model 
parameters.  Data matrix in that model is assumed only asymmetric. We can 
not include the other information of data into model even if we have another 
information such as similarity value is one of the directed similarity. We try to 
generalize their basic model as it is applicable to the directed similarity data 
in this paper.  
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モデルでは，n個のもの   
  
O = {o1,o2,,on}について，ものojからものokへの類似度Sjkに
ついて，その実現値  {s jk : j = 1,2,,n; k = 1,2,,n} が得られた場合に，各もの
 oj ( j = 1,2,,n)を多次元空間の点 x j ( j = 1,2,,n)として埋め込むことを図る方法を提
案している．そのモデルでは，その点間距離djkで対称類似度の部分を表現する．また，n個
のものそれぞれがojが，非優越度を持つとして，その差 (rj − rk )を用いて歪対称類似度の部
分を表現する．この場合，差 (rj − rk )が大きい程，ものokはものojと比較した場合に，優越
していないと解釈することができる．これらを合わせて， 
E(Sjk ) = djk − rj + rj ,
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デルの２相３元データへの拡張モデルなども提案している． 
	 このOkada and Imaizumi(1987)のモデルは非対称類似度行列のみが得られたとしてモデル
を表現しているので，さまざまな非対称類似度行列へ適用が可能である．しかし，例えば，非













Sjk = Sk | j ≈ (Xkp − x jp )2
p=1
t
∑ − rj + Rk | j , E(Rk | j ) = ajrk ,
E(Sk | j ) ≈ mjk = djk + sk2 − rj + ajrk = djk − rj + (1+ aj + bk )rk














mjk = djk − rj + (1+ aj + bk )rk ≥ 0,    bk ≥ 0     (4) 
 
を置くことにする． 














	 所与の非対称類似度{s jk}と次元数 tに対して，次の基準を最小とする布置 X = [xip ] ,非優位
度 r = [rj ] ,誤差度 b = [bk ] , 誘因度 a = [aj ]を求めることにする． 
 














∑ ,  
ただし，ディスパリティー	 {mˆ jk}  は観測された非対称類似度{s jk}に対して，単調非増加関
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表１	 aとbと rの要約	 
 a  b  r  
最小値 -0.00136 0 0.02707 
平均値 -0.00014 0.00025 0.04065 




4に非優位度 rの最小値を 0にして場合のプロット図を示す． 
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